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Characteristics of Ma.mml Control 
HejzÍ YOTUYA 
ln Connection with the recent wide applications of autolllatic control，the lllnnnal control done 
with ()nr eyes and hands also may be taken加a“Closed-cycle" servolllech'lnism， or a feed back 
device throug'1 hnman nerVes. 
011 this view pdnt， the author made seVeral stndies hy expεrilllenta land also nnalytical means. 
Both resnlts CHll1e in a good accordance with each other. Hence， the mathematical analysis 
seellls to be applicable eVen to the control done through hllman nerves. Moreover， we may say 
that the reslIlts of 111日nual control which contains VariOllS drawbacks sl1ch as inertis， friction of 
handle， etc. mny he well depellded upon. 
And also， the term vCt)日ppeariug in this paper 111ay he reg:wded as ;ndicating human“indici:.ll 
admittance". Therfore， if we get the said ter111 in the for・m of cnrves for individunl cnses， it 
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-(lc-'1")土下/(と丘三二2'1"2 α士β1n2 '1"w 
A1， A2 I土積分常数であって
， dv V t:=:'1" : v(t) =0 及て九百t=-，;; 
より定めるととが出来る。
ζれを計算じた結果は
( 1n2++， 叩ιよ-�_fJ("_"，\ 1"1 1 引(t)=1 "" ' -ι例l(トT)一一←」一伊t2(t-'1')十11v・.....・…・(5)


























1c ヨたにも う ー っ問題に 1;. る こ がある。 それは一一の値を如何に取れば制御機構と して最良 のもので'r .. ' :-- .- - ， - 7c あるかという事である。換言すれば“Best Sel'vo" となるために一一「が如何友る値を取るべきかと
ie � 'r 
いうととである。 簡 単に考えれば臨界的制御の場合即ち一一=2.4の時が最良の様であるが一概にτ 
さうとも言えたい。
“Best Sεrvo" とたるためにはある条件が出さ れて いる。 そ れは ε=V -l1(t) としたIl寺
Ii.11t r T \. � E2dt = -;， I→由 主 OC-"""� 1> 
で与えられるZが存在する 時 とれを RMS errol' (Root me�n Sp\ml'e El'l'ül')と名付けている。 と
のRMS el'l'Ol' を最少にする時“Best Sεrro"であるという。随ってとの場合には
1 liω 1 (' T 
dFT→∞--i' �ô { V-'l1(t) }2dt=O 






!日1制御の問題に 対しても数式に よ る解析が充分 可能なるととを示唆 し ている 。
本稿では“Best Sεl'Vり"の条件を出すまでに至らなかったのは残念であるが， 本文に出てくるり(t)





1. JameH， Nichols philips: Tneory of ServomechaniHIl1. 


































































3. From Fígure 2， 
0.361 
不確実さを
4において
有効径
Eler�tric ConJuctivity 
Water 
Inst:;l.ntaneous 
Electro-deposition 
(Part 1) 
